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カウリーは、代替案を示した。“The Middle Ground”と “Beyond”の順番を入
れ替えてはどうかというものである。そうすれば、短編集を締めくくるの























“Mountain Victory” has until recently been given only cursory treatment by
scholars and critics, but even those who claim that it has been ignored seem to







































１９３２年に、“A Mountain Victory”として Saturday Evening Post 誌に掲載され
た。次に１９３４年、短編集 Doctor Martino and Other Stories に、“Mountain Vic-
tory”として収録された。後に１９５０年の短編集 The Collected Stories of William
Faulkner に再録され、本論冒頭で触れたように、“The Middle Ground”と名
付けられた５つめのグループの最後に収まった４）。
以上のような流れの中で、“Mountain Victory”のテキストは、大きく変容
した。Diane Brown Jonesおよび Hans H. Skeiによれば、その過程は以下の
ようなものである５）。フォークナーは、１９３０年９月２４日、“A Mountain Vic-






































１９５０年に、The Collected Stories of William Faulkner に再録される際には、






























































































This story is set in the Tennessee mountains, probably in East Tennessee, where
there were many Union Sympathizers and members of the Union forces. The
family presented here are genuine Appalachian mountaineers, using the lan-
guage of the mountaineers (you-uns, etc.), which Faulkner sharply differenti-





“Is dese folks Yankees?… In Tennessee? You tole me we was in Tennessee,
where Memphis is, even if you never tole me it was all disyer up-and-down land
in de Memphis country. I know I never seed none of um when I went to Mem-
phis wid yo paw dat time. But you say so. And now you telling me dem Mem-
phis folks is Yankees?”１４）
しかし同時にジュバルは、ここテネシーの山間部で、故郷を思い起こさ
せる匂いを嗅いでもいる。夕食どきの台所でジュバルは、娘を相手に元来
の喋り好きを発揮し始めるが、その皮切りとして “I reckon we is gittin nigh








実の取込みがいくつか見られる。ただし、Dabneyが “He [Faulkner] was al-




































































































長回しで写しているかたちである。ウェデルは “a man on foot, leading a
horse”（７４５）“the man in gray”（７４６）などと言及され、ジュバルは “a shapeless
something larger than a child, which at that distance appeared to wear no garment
or garments known to man”（７４５）“a creature a little larger than a large monkey”
（７４６）などと描写されている。そして二人が小屋に近づく様子は、 “They
watched the creature enter the gate and mount the path and disappear beyond the an-
gle of the window.”（７４６）と表されている。一家の母親が戸口でジュバルを
迎えたあと、語り手は一端ジュバルの側にカメラを移して“the bleak and bar-
ren interior of the cabin hall”（７４６）を提示し、“a spent mask”のような母親の
顔を導入したうえで、以下のようにジュバルを描写する。
―６１―
He came on and mounted the porch, removing with his left hand the broad
slouched hat bearing the tarnished wreath of a Confederate field officer. He had
a dark face, with dark eyes and black hair, his face at once thick yet gaunt, and
arrogant.…The cloak was weathered, faded about the shoulders where the light








ることになるのである。ウェデルの “dark face, with dark eyes and black hair”
は、ヴァッチの誤解の原因となる。次のセクションにおいてヴァッチは、
居間から台所に通じるドアを間違って開けようとしたウェデルに対し、
“Come away from that door,….You damn nigra.”（７５１）叫ぶ。これはもちろん、
隣の台所にいる妹と “nigra”とを接触させないためである。これに対して
ウェデルが、“So it’s my face and not my uniform,…. And you fought four years






を、娘の視点から描写するのである。これにより、寒い季節に “a single gar-
ment made of flour sacks”（７４８）のみを身につけて素足で動き回る娘の心中を
―６２―
明らかにすると同時に、その娘から見たウェデル像を提示することに成功
している。ここで２８才のウェデルは、例えば “the stranger...looking quietly
down at Vatch, his hat clutched against his worn cloak, with on his face that expres-






“Soshay Weddel,” the girl said. Behind her her mother clattered at the stove.
“Soshay Weddel,” she said. She did not say it aloud. She breathed again, deep


















だが、ジュバルはその事実を受け入れていないのである。“When here I done
been fo years trying to take care of you en git you back home like whut Mistis tole
me to do, and here you sleeping in folks’ barns at night like a tramp, like a pater-roller




























前のセクションからその傾向が示されていたが、故郷では “a stableman, in
the domestic hierarchy a man of horses”（７５６）であるジュバルは、“field hands”
（７５６）に向かって話をするような態度で、娘に話しかける。酒が入ってう
ちとけた雰囲気の中ではあるが、ウェデルが黒人かどうかという問題につ
いて娘がはっきりさせようとした時、“It’s caze yawl aint never been nowhere.
















は、次のように表記されている。As if I might be an apparition he thought. A






















の中で、 “ign’unt mountain trash”（７６３）などとつぶやきながら、泥酔してい

















He lay rigid on his back in the cold darkness, thinking of home. “... I had
thought that it was exhausted; that I had lost the privilege of being afraid. But
I have not. And so I am happy. Quite happy.” He lay rigid on his back in the
cold darkness, thinking of home. “Contalmaison. Our lives are summed up in
sounds and made significant. Victory. Defeat. Peace. Home. That’s why we
must do so much to invent meanings for the sounds, so damned much. Especially
if you are unfortunate enough to be victorious: so damned much. It’s nice to
be whipped: quiet to be whipped. To be whipped and to lie under a broken roof,





“And so I am running away,” Weddel said. “When I get home I shall not be very
proud of this. Yes, I will. It means that I am still alive. Still alive, since I still
know fear and desire. Since life is an affirmation of the past and a promise to

















というのは、また別の問題なのである。だからこそ、“Our lives are summed
up in sounds and made significant.”を前提として、ウェデルは、“we must do




















しかし、ヒュールが前の晩に教えた小道について “They know the path
too,”（７７３）とウェデルに話していること、 “We could go back to the house









ろうとしたのである。前の晩、ヒュールはウェデルに “Go ahead and shoot,...














































る。ウェデルはヒュールに、“I never saw her but once. I might not even know









に理解できないのである。彼の死に顔に刻まれた “a thin grimace of exaspera-
tion and anger almost like smiling”（７７６）が、それらすべてを物語っている。
“Mountain Victory”が Saturday Evening Post 誌に送られる前年、The Sound
and the Fury が出版された。そのタイトルは、シェイクスピアのマクベスの
































フォークナーの初期の傑作である The Sound and the Furyが１９２９年に出版され
ている。
１２）Encyclopedia Americana 1963, 413
１３）Brown 1976, 133.
―７２―










２０）Shakespeare. Macbeth. 5.5. 26-28.
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